
























































































































































































































































































P（リン） H3PO4 低 2.1 7.2 13.1 108年 -1 P-O 1012年 -2 P-O
S（硫黄） H2SO4 中 << 0 2 － 1.7時間 0 C-O 1100年 -2 C-O
As（ヒ素） H3AsO4 中 2.2 7 11.5 < 2 分 -1 As-O 6 分 -2 As-O

















RNAにおける（A, U, G, C）の組み合わせの場合は、Cの
脱アミノ化が起こると C と U の区別がつかなくなる。
「UがもともとUだった」のか、それとも「C が脱アミノ化
されてUに変わった」のか、が分からないからである。つま
り、RNAのような（A, U, G, C）の組み合わせでは、遺伝情
報が正確に伝わらなくなる。










































































きるようにするために）RNAの（A, U, G, C）組み合わ





いて、RNA成分 が触媒として働いている（Galej, et 
al., 2016）。一方、DNAには、このような重要な過程で
の機能面での役割はない。
（4） RNA（mRNA, rRNA, tRNA）は、タンパク質の生合成
に密接に関係している。
（5） 図4で説明したように、多くのタンパク質酵素は補酵














































































































































Uにメチル基を導入し、「DNAの核酸塩基がA, T, G, Cで
構成されるようになった」理由が理解できたと思う。
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Structure of Nucleic Acids: Why DNA uses T whereas RNA uses U?
Yasuhiro FUTAMURA*1 and Kazunari TAIRA*2
*1 School of Education, Tokyo University and Graduate School of Social Welfare (Ikebukuro Campus),
2-47-8 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
*2 School of Psychology, Tokyo University and Graduate School of Social Welfare (Oji Campus), 
2-1-11 Horifune, Kita-ku, Tokyo 114-0004, Japan
Abstract : The role of RNA has been upgraded from being a “minor player” in the flow of genetic information to 
being one of the “central players” in the living organisms, after the discoveries of its novel functions like ribozyme- 
and microRNA-activities. RNA consists of (A, U), (G, C) Watson-Crick base pairings, whereas DNA consists of (A, T), 
(G, C) counterparts, the difference being U’s chemical derivative T has been adapted to DNA.  This difference has been 
described in all textbooks of biology and medicine.  However, the evolutional importance of U to T change has been 
overlooked.  Here we shed light on the importance of U to T change, by reviewing basic structural differences between 
DNA and RNA.  Moreover, we will point out easy way to draw chemical structures of nucleic acids.
（Reprint request should be sent to Kazunari Taira）
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